

























　The Energiewende requires large-scale expansion of energy grid in Germany. To increase public acceptance of grid 
expansion, in December 2015 the German Parliament passed the “Act to change provisions of law on energy cable 
construction”. The Act will give priority to underground cables for ultra-high voltage direct current transmission lines, 
which are listed in the Federal Requirements Plan. The listed DC projects are to be placed principally as underground 
cables, overhead powerlines are exceptionally permitted according to the revised Federal Requirements Plan Act. This 
Article introduces the new rules on underground cabling and describes the related modifications regarding the process 




























Grid Expansion in Germany:
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5．むすびにかえて
　以上、本稿では、ドイツにおける超高圧送電線の地中化
の動向についてみてきた。2015年の法改正の内容で特筆
すべきは、超高圧直流送電の領域で予定されている5つの
事業について、これまでのパイロット事業という枠組みか
ら離れ、連邦需要計画法3条に基づき地中化が原則とされ
たことである。それにともない、迅速化法に基づく連邦個
別計画の決定過程に関しては、原則的に地中化される事業
の予定路線が可能なかぎり直線的な経路となるよう求める
同法5条2項の新たな規定によって、経路の選定手法が見
直されたことがとくに注目される。これらを踏まえて、今
後は、この地中化の優先という新たな原則のもとで、地
中・架空の技術的な検討が、予定路線の経路の段階的な具
体化と連動しながら、連邦個別計画・計画確定手続の両段
階をつうじてどのように実現されるのかという観点から、
考察を深めたいと考えている。
※本稿は、科学研究費助成事業（若手研究B）（課題番号
17K13609）の成果の一部である。
ドイツにおける送電線整備法制の展開
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